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The purpose of this study was to investigate the reptile fauna on the campus of the Miyagi Gakuin 
Women’s University and to evaluate the natural environment of the campus as a reptile habitat.
The survey was conducted from April to October 2020, and recorded the reptiles found by walking 
along the forest roads, the forest edge, the riverside flowing through the campus, and the roads on the 
campus.
A total of 6 native reptiles （Takydromus tachydromoides, Achalinus spinalis, Euprepiophis conspicilla-
tus, Elaphe climacphora, Amphiesma vibakari, Rhabdophis tigrinus） designated as important species for 
conservation by Sendai City were recorded. Among them, Achalinus spinalis described as “Out of Data 
（DD）” in Red Data List for Miyagi Prefecture 2016 has not been found in Marutazawa area including 
the University campus. In this study, four individuals of Achalinus spinalis were discovered from felled 
trees and fallen trees of broad-leaved trees cut for forest management in the University campus.
In addition, since juveniles of these reptiles were found, it is possible that they were breeding in and 
around the premises and that they were changing generations. Since these reptiles are considered to 
have low mobility and to be susceptible to human-induced changes in the natural environment, it is 
important to maintain the current natural environment on the premises and continue appropriate forest 
management for the sustainable inhabitation of native reptiles at the University campus.















































































































Takydromus tachydromoides、宮城県版の RDB に情報不
足（DD，評価するだけの情報が不足している種）とし
て記載されているタカチホヘビ科のタカチホヘビ Achali-
nus spinalis、ナミヘビ科のジムグリ Euprepiophis conspi-
cillatus、アオダイショウ Elaphe climacphora、シマヘビ
Elaphe quadrivirgata、ヒバカリ Amphiesma vibakari、ヤ
マカガシ Rhabdophis tigrinus が記録された。これらの計













9 月に 3 個体、2019 年 4 月に 3 個体が本園の正面エント
ランス、南園庭、児童クラブの前で発見・捕獲され、こ
れらの個体はいずれも体サイズの小さい幼体であった









クサガメは、2020 年 6 月 26 日に丸田沢の溜池に接す









2 2）は、主に遊歩道の周囲において、2020 年 5 月 2 日
に 1 個体、6 月 22 日に 1 個体、7 月 9 日に 2 個体、10 月









タカチホヘビは、2020 年 6 月 8 日に幼体 1 個体、6 月
20 日に成体 1 個体と幼体 1 個体の計 2 個体、7 月 3 日に




























表 1． 宮城学院女子大学構内で確認された爬虫類 9 種について、確認個体数、在来種・外来種・移入種のいずれに該当する




アオダイショウは、2020 年 9 月 18 日の夜、本館隣の
道路上において、幼体 1 個体を発見した（図 2 4–2）。ま



















ヒバカリ（図 2 4–3）は、2020 年 6 月 10 日遊歩道に

































































から 2 個体が同時に発見され、他 2 個体も先の個体の発
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図 2． 宮城学院女子大学構内で確認された爬虫類 9 種のうち 8 種の写真とその撮影場所を示す。シマヘビは構内で撮
影した写真がないため記載しない。また、タカチホヘビについては幼体と成体両方の写真を記載した。
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